Spatial analysis of Kawaguchi City crime data by Ohshimo, Yuki & Tarumi, Tomoyuki
川口市犯罪データの空間分析
大下祐樹¤ 垂水共之¤¤
Spatial analysis of Kawaguchi City crime data
Yuki Ohshimo¤ and Tomoyuki Tarumi¤¤
In this paper, we built some models of the spatial data, and evaluate those, using the crime data of
Kawaguchi city, Saitama prefecture in Japan. Compute the Moran’I statistics of ﬁve crime data related
to thefts in the city, the value of sneakthief take the aggregation. So, we pay attention to the sneak,
and make a model to estimate the incidence of the events. As a regression, we select the old-age index
among regional indexes. Applying a simple regression(SR), a spatial autoregressive model(SAR), a
geographically weighted regression(GWR) , we evaluate these models. In GWR model, it is interesting
that there are some sections in which the sign of the coeﬃcient takes the opposite versus SR and SAR
models. So, stratifying the data by the sign of it, we investigate to data precisely.










































wij は一次の連結性指標であり、wij = cij=
Pn
i=1 cij、













yi = ¯0 + ¯1xi + ²i(i = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; n) (2)
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yi = ¯0 + ¯1xi + ½
nX
j=1







地区 iのパラメータ ¯0i,¯1i を推定するとき
Wiy =WiX¯i + ² (4)
ここにWi = diag(hi1; hi2; ¢ ¢ ¢ ; hij)、¯i=[¯0i ¯1i]T。
hij は地理的な重みとして距離減衰関数であるガウス
型カーネル関数を用いる。















































表‐ 1 平成 18年度川口市町丁別犯罪発生件数
町丁字 自転車盗 オートバイ盗 ひったくり
東川口５丁目 14 1 0
東川口４丁目 10 4 2
東川口１丁目 19 10 1
東川口３丁目 21 4 1
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表‐ 2 平成 18年度川口市町丁別犯罪発生率要約
統計量 自転車盗 オートバイ盗 ひったくり
最小値 0 0 0
第一 4 分位値 5.305 1.340 0
中央値 8.016 3.058 0
平均値 13.073 4.464 1.069
第三 4 分位値 11.850 5.728 1.566














































表‐ 4 平成 18年度川口市町丁別人口、世帯データ
町丁字 人口 ６５歳以上人口数 老人化率 世帯数
東川口５丁目 2512 197 0.08 917
東川口４丁目 2620 223 0.09 1075
東川口１丁目 1563 135 0.09 638
東川口３丁目 1042 66 0.06 463
東川口６丁目 2067 131 0.06 783
表‐ 5 平成 17年度住宅の建て方のデータ
町丁字 戸建 1:2 階建1) 3¡ 5 階建1)
東川口５丁目 194 105 85
東川口４丁目 316 208 322
東川口１丁目 108 80 128
東川口３丁目 65 74 200
東川口６丁目 198 106 230
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空き巣発生率
































































































































0i -0.23 6.05 26.10
ˆ¯
1i -128.14 -13.90 19.84
従って、地理的加重回帰モデルの誤差に独立性を仮
定できる。また、残差二乗和、PSSともに良化してい








































































































図‐ 6 正となった地区の ˆ¯1i の p値





























空き巣発生率 (¯1i > 0 の地区) ¡0.05 0.26
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